













Consultations and Social work by the inter-professional collaboration 
－Structured survey through interviews for elderly and disability－
Naoe YOKOYAMA
abstract
　Purpose of this research is to investigate the effort of the consultation by the inter-
professional collaboration for elderly and disability in Okayama Prefecture, and to analysis 
the cooperation for the system in effect advisement by varied professions.
　We carried out structured interviews to client who are user, 105 adults, 21−88 years old.
　The results are as follows:
1） According to the analysis of the investigation, advisers need the flexible and affable 
communication skills, and ambience of the consultation under the aegis of the privacy 
for coping with problems.
2） A good combination between social workers and other varied professions could help to 
bring social-inclusion to fruition.
3） Experts have each ethics and rules, professional attitude, professional identities. But it is 
impossible to provide continuous support without coordination with varied professions, 
and by the inter-professional work act as a potent antidote against a multitude of 
problems.
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　　 山口光治（2008）「高齢者虐待防止とネットワーク」ソーシャルワーク研究　Vol.34 No. 2　SUMMER2008 
9） インタープロフェッショナルワークとは「異なる専門職が職種の壁を越えて，共に力を合わせて活動する連携
と協働」と表現される。
注： 本研究で焦点をあてた相談会の調査は，（社）日本社会福祉士会岡山県支部　権利擁護センターぱあとなあ岡
山　守屋真季，五嶋幹雄，高尾肇，伴亜希子，岡本隆，坂元省吾，金地靖，新名雅樹，水澤俊恵（精神保健福祉士），
横山奈緒枝で実施したものである。
　　 また，本論文内容は，2008年11月21日に実施された日本弁護士連合会，中国地方弁護士会連合会，岡山弁護士会，
財団法人リーガル・エイド岡山主催「高齢者・障害者権利擁護の集い」のシンポジウム「高齢者虐待対応専門職チー
ムの活動実績と今後の課題」での発表内容も一部取り入れ，編纂したものである。
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